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For decades sporting and non-sporting mega-
events have become indelibly imprinted upon the 
local geographies that host them. In particular, and 
since 1956 and the first mention of the Olympic 
‘legacy’ at Melbourne, there has been an explicit con-
nection between mega-events and the reconfigured 
urban realm. In more recent years, mega-events have 
become tied to a raft of longer-term urban policies 
that transcend the ephemeral ‘stage set’ of the actual 
event and resonate across time and place. Such poli-
cies commonly include aspirations for the ‘regenera-
tion’ and enhanced ‘sustainability’ of a given area, the 
widespread securitisation of entire geographies and 
a reordering of urban governance. Regarding the lat-
ter, mega-events such as the Olympic Games and FIFA 
World Cup draw a range of demands from interna-
tional bodies (such as the IOC and FIFA respectively) 
that may clash with and abrade against local prac-
tices and policies. At the same time, the exceptional-
ity of such events often impels the hosts to become 
recipients of global, mobile and standardised modes 
of governance. Further complicating the picture is 
the filtration of these currents through highly idio-
syncratic localised settings, traditions and modes of 
governance. Thus, the mega-event foments an often 
dramatic clash of the ‘global’ and the ‘local’, and the 
urban realm is the stage where these contestations 
are played out.
As such, mega-events invite analyses from a range 
of academic disciplines and across multiple levels of 
enquiry: ranging from the constellations of global 
governance (inter alia GREGORY, 2010) to the com-
paratively quantum level of the individual body (inter 
alia BERENTSEN, 2002). Thematic foci rest on the 
conceptual, the constitutional and the corporal. Re-
spectively, these attend to debates over what makes 
an event ‘mega’, what becomes justified as a result, 
and what are the ramifications upon the individual? 
In turn, crucial questions are raised over inter alia 
governance, sovereignty, security, citizenship, glo-
balisation, regeneration and the political economy: 
themes that are at the heart of the social sciences. 
Despite the significance and, in many respects, senes-
cence of these issues, the mega-event has received 
surprisingly scant attention from the social sciences 
until comparatively recently. Instead, the task of coun-
tering IOC-endorsed hagiographies and their like has 
been most prominently administered via the insightful 
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More recently, academic attention to mega-events, 
particularly the sporting variety, and their urban im-
pacts has increased dramatically. Here, it is perhaps 
fitting that this interest in itself can be seen to have 
been ‘event-led’. Particularly important in this re-
spect have been the various analyses stimulated 
by the 2000 Sydney Olympics (inter alia LENSKYJ, 
2002), the 2006 FIFA World Cup in Germany (EICK, 
2011), the 2008 UEFA European football champion-
ships (inter alia KLAUSER, 2009), the 2010 Winter 
Olympics in Vancouver (BOYLE; HAGGERTY, 2009) 
and the 2012 London Summer Olympics (inter alia 
POYNTER, 2009; POYNTER; MACRURY 2009; RICHARDS 
et al., 2010). 
Such urban-focused scholarship has taken many 
forms yet principally coagulates around a number of 
themes. Prominent among this literature have been 
analysis of branding of the city and, of ‘community’ 
involvement and physical legacies (notably ROCHE, 
2000; LENSKYJ, 2002; PREUSS, 2004; CASHMAN, 
2006; CASHMAN; HUGHES, 1999; TOOHEY; VEAL, 
2007; GOLD; GOLD, 2007, 2010). Other work has 
focused on the aspirations, application and after-
math of mega-event led regeneration programmes 
(CHALKLEY; ESSEX, 1999; GARCIA-RAMON; ALBERT, 
2000; GOLD; GOLD, 2005; GREY; MOONEY, 2011). The 
application of (often-exceptional) mega-event secu-
rity operations to the urban realm has also received 
significant academic attention of late. Prior to these 
recent exigencies, much mega-event security-related 
analyses honed in on specific operations at particular 
cities such as the studies of Munich (ASTON, 1983; 
REEVE, 2001), Los Angeles (CHARTERS, 1983), 
Atlanta (BUNTIN, 2000), Sydney (THOMPSON, 1996, 
SADLIER, 1996) and Salt Lake City (DECKER et al., 
2005; BELLAVITA, 2007). Other studies attempting to 
adopt longer-term perspectives often resort to nar-
rative descriptions of the two most famous Olympic-
related terrorist attacks at Munich and Atlanta (in-
ter alia GAMARRA, 2009). Better studies (inter alia 
SANAN, 1996; THOMPSON, 1999; COTTRELL, 2003; 
ATKINSON; YOUNG, 2008; HINDS; VLACHOU, 2007) 
adopt a more systematic approach, although often 
stopping short of theoretical and conceptual in-
terpretation. Most recently, more critical work has 
begun to emerge (inter alia BOYLE, 2005; BOYLE; 
HAGGERTY, 2009; GIULIANOTTI; KLAUSER, 2009; 
COAFFEE; FUSSEY, 2010; BENNETT; HAGGERTY, 
2011), seeking to apply conceptual and theoretical 
critiques of journalists (inter alia JENNINGS, 1992, 
1996, 2006). Nevertheless, a number of noteworthy 
academic studies emerged during the 1990s, which 
began to interrogate the relationship of the mega-
event and the urban realm. Particularly notable 
among these are Hiller’s studies of Olympic-related 
boosterist ideologies and interventions, and their 
ultimate impact on their host cities, whether they 
were successful in their bids to stage these events, 
such as Calgary in 1988 (HILLER, 1990) or not, such 
as Cape Town’s ill-fated bid to host the 2004 Olym pics 
(HILLER, 2000). During this period, others accented 
the way in which once industrial cities, unequivocal 
losers amid globalised post-Fordist transformations, 
utilised bids to host mega-events as a vehicle for ur-
ban branding and proposed renewal (ROCHE, 1994). 
Following the security, financial and political di-
sasters of the Munich, Montreal and Moscow Olym-
pics respectively, attention has shifted towards reap-
ing the potential profits of the commoditised leisure 
experiences brought by mega-events. In this respect, 
the privatised profit-driven Los Angeles Olympics of 
1984 are an exemplar. Here, attracting tourism and 
international investment, thus orientating the place 
marketing of the city towards external consumers, 
has become a defining feature of mega-event brand-
ing and locates the urban mega-event among the 
discourses and practices of Harvey’s (1989) ‘entre-
preneurial city’. Such developments have not been 
without their critics. Roche’s (2000) later work, for 
example, points to the commodified Olympic theme 
park. Later, Fussey et al. (2011) stress how such ex-
ogenous place marketing stands in tension with the 
inward-focused and often-reneged promises of ur-
ban mega-event ‘legacies’. With reference to the 2006 
FIFA World Cup, Eick (2011) critiques the excesses 
of neo-liberal urban governance. Together, Sorkin’s 
(1992) critique of late-modern urbanism as a varia-
tion on a theme park – replete with commercially-
oriented Disneyland-inspired simulations, discon-
nections between spatial and cultural geographies, 
and infatuated with physical and technological secu-
rity – holds particular resonance. Mega-event theme 
parks may be in a place, but they are rarely of it. As 
the nascent trend of hosting sporting mega-events 
into ‘new’ territories and ‘tapping’ new markets de-
velops, as evinced by recent decisions by FIFA to host 
the 2018 and 2022 World Cups in Russia and Qatar 
respectively, these processes are set to intensify.
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In a timely addition to this growing academic can-
on, this special session of urbe seeks to build on these 
developments and consider the hosting of mega-
events across broad types – sporting and non-sport-
ing – and across expansive geographies. In doing so, 
the session covers a range of conceptual, thematic 
and geographical terrains, and the disciplines of so-
ciology, urban planning, human geography, cultural 
studies and the visual arts are recruited to critically 
explore the mega-event across Europe, Africa and 
South America.
The papers composing this special session cov-
er events that are both diverse and cover an ex-
tended temporal range, from Lisbon’s Expo 98 and 
Portugal’s UEFA Euro 2004, to the 2007 European 
Capitals of Culture (held in Luxembourg and Sibiu, 
Romania) and South Africa’s 2010 FIFA World Cup, 
and towards the forthcoming 2012 London Olym-
pics and the upcoming FIFA World Cup and XXXI 
Olympics in Brazil.
The session starts with Jon Coaffee and Pete 
Fussey’s take on the growing securitization of the 
urban realm as a corollary of hosting a mega-event. 
The authors build on and develop extant literature 
attending to the securitization of the urban realm, 
and argue that many approaches to “safety and se-
curity” can be coalesced under the rubric of “resil-
ience”. Here, amid a contested terrain and continu-
ally shifting national security arrangements, urban 
local and international managerial strategies aspire 
towards protective as well as predictive regimes. 
These serve to yoke regeneration and security to-
gether and become justified under the exceptional-
ity (if, in practice, highly routinized features) of the 
London 2012 Olympics.
Isaac Marrero’s “London 2012: space of excep-
tion” also takes the London 2012 Olympics as a case 
study, but to explore how Agamben’s ‘exceptionality’ 
is configured through the “legal architecture of ex-
ception”. The argument is built around the contracts, 
regulations and public-private bodies that emerge 
around mega-events, the extraordinary powers 
granted to international bodies and the “financial 
engineering” that privatises profits and socialises 
losses. The exceptionality of the Olympic “space” is 
reinforced by the criminalisation of non-sanctioned 
commercial, religious or political expressions and 
the enactment of a security “island” surrounded by 
a “peripheral buffer zone” where exception becomes 
frameworks to understand the area of mega-event 
security, although this field is nascent. 
Overall, the burgeoning academic interest in the 
mega-event and the city has provided useful foun-
dation for future analysis and served to give greater 
form to a number of emerging themes. Among these, 
there are a number of issues that are set to retain 
importance and feature prominently in the future. 
These include the selective branding and the imagi-
nary of the entrepreneurial city for the global audi-
ence. The increased emphasis on mega-events as a 
vehicle for local and community aggrandizement 
suggests an inherent tension with both these exter-
nally focussed agendas and the construction of trans-
national Olympic ideals and identities. Related to this 
is the relationship between global, national and lo-
cal governance. In particular, significant contestation 
may occur as internationally (and undemocratically) 
derived commercially-driven agendas are imposed 
upon, integrated with or challenged by idiosyncratic 
local settings. In this sense, the accelerated neo-lib-
eral economic arrangements of post-Soviet Russia 
and of Qatar, respective hosts of the 2018 and 2020 
World Cups, render them highly receptive to the ava-
ricious elements of FIFA’s operation. Globalisation’s 
immobile losers – Bauman’s (1998) ‘vagabonds’ – at 
the national and sub-national scale are likely to ex-
perience mega-event pageantry rather differently. 
Over lapping these issues are tensions over excep-
tionality and legitimacy and of ephemerality and 
legacy. These specific issues are germane to a range 
of mega-event related processes staged by the ur-
ban realm. Recent work (FRENCH, 2009; FUSSEY; 
COAFFEE, 2011) has sought to explore and apply 
Agamben’s concept of ‘exceptionality’ in relation to 
spatial realm and to the mega-event. Here, a num-
ber of developing themes are apparent, including 
debates over what becomes ‘permissible’ in rela-
tion to securing and staging a mega-event and, also, 
the tensions between exceptionality and the more 
routinised forms and processes of control operat-
ing at local, national and transnational levels. Such 
debates also apply to the easily promised and more 
rarely delivered quixotic regeneration legacies. A re-
lated theme here is the way in which post-9/11 ten-
sions and other insecurities have served to increas-
ingly embed ‘security’ – replete with its inevitable 
inclusionary/exclusionary dynamics – into such re-
generative aspirations. 
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Starting where the last paper ends – pointing 
to the need to evaluate the future impact of mega-
events – but going back in time to depict the legacy 
of past mega-events and draw lessons from their im-
pact on urban settings and public policy, Vitor Durao’s 
“Mega-events in Portugal” compares the International 
Exposition held in Lisbon in 1998 and the 2004 
Football European Championship which took place 
throughout the country. The author emphasises how 
the planning and execution of mega-events are cru-
cial in terms of maximising their potential positive 
impact later on, and how the key to turning ephem-
eral events into permanent improvements lays in 
the ability of the actors involved to build the long-
term social impact of the event in its conception and 
to escape the enthusiasm that often leads to bad 
planning decisions. Long-term planning and techni-
cal expertise, however, need flexibility, as both cases 
described tried to avoid past mistakes but ended up 
making similar financial and planning mistakes and 
joining the ranks of “post-event failures”.
Emilia Palonen focuses away from the sporting 
realm to the European City of Culture award as a 
mega-event. Here, she considers how ‘culture’ – par-
ticularly partial and anodyne articulations of culture – 
are used as a vehicle for transmitting the values and 
ideals of ‘Europeanness’ and of the EU more broadly. 
Such developments, also connect with broader-pro-
cesses of ‘culture-led’ urban rebranding and regener-
ation, are traced back to the award of Euro pean City of 
Culture status to Glasgow in 1990, where culture was 
used as a vehicle to attract investment and reverse 
years of post-industrial urban decline. In her analysis, 
the author uses her involvement as an artist during 
the 2007 European City of Culture-related events in 
the Romanian city of Sibiu and the wider region of 
Luxembourg. Here, she argues that public engage-
ment with the ‘European project’ shifted considerably 
across different urban settings and was particularly 
marked in the distinction between traditional urban 
centres and the areas that encircle them.
While their outlook is different and they repre-
sent the diversity and interdisciplinarity that char-
acterizes the literature on mega-events, the articles 
share many common trends and establish a dialogue 
between them. When discussing the 2010 FIFA World 
Cup and Johannesburg, Pavoni’s work may be con-
sidered to add further detail and depth to the gen-
trification-centred analysis represented by Castro’s 
normalised and permanent. The mega-event, there-
fore, legitimises a new urban regime where citizens 
are reduced to forced participants and exception-
related visions of order enter the fabric of urban 
management.
In his study of Johannesburg during the 2010 FIFA 
World Cup, Pavoni also picks up the theme of the ex-
ceptional. Noting how “normative ordering(s) emerge 
out of the […] extraordinary spatio-temporal context 
of the mega-event”, there is discernable continuity to 
the urban routine even during such times of seeming 
exceptionality. Yet this continuity neither represents 
linearity nor homogeneity. In stead, Pavoni articulates 
how the multiplicity of the city accommodates com-
plex forces and processes that overlap and often sit in 
opposition. Given that cities are not blank slates, and 
that they host a range of extant and embedded pro-
cesses, mega-events are thus not simply grafted on to 
these settings, nor do they obliterate them. Instead, 
Pavoni argues, a process of ‘tuning’ this multiplicity 
takes place, the city’s ‘atmo-rhythms’ are calibrated 
in order to affect a form of harmony.
Focusing more on the urban regeneration aspect 
of the mega-event impact, in “Del sueño olímpico al 
Proyecto Maravilha” Mauro Castro explores the impact 
of forthcoming mega-events in Brazil on the plans to 
regenerate the harbour area of Rio de Janeiro. Plans 
to emulate Bilbao’s “Guggenheim effect” (a common 
legitimating device for regenerative aspirations, see 
HATHERLEY, 2010) and the “Barcelona model” in this 
particular space, which had been delayed for years 
due to the competing interests of the myriad of public 
and private actors involved, finally became “a dream 
come true” when the prefeitura and the Olympic 
Committee agreed to build event-related infrastruc-
ture in the area. The 5M square-metre, a victim of 
deindustrialisation in the 90s, is therefore set to be-
come a tourist attraction, an entertainment centre 
and an upscale residential neighbourhood capable of 
attracting investment and surplus value. The author 
likens this development to a 21st Century version of 
the “growth machine”. Again, specific laws are passed 
to allow for the necessary regulatory modifications 
to take place, and public bodies take on the financial 
risks hoping that future private investment will com-
pensate. Thus, urban planning is “financiarised” and a 
“new institutionality” is born, based on Public-Private 
Partnerships and a new geometry of power that mini-
mises risk and privatises local governance.
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paper on Rio’s Proyecto Maravilha. At the same time, 
it builds bridges with Marrero and with Coaffee and 
Fussey, whom emphasise the centrality of the securiti-
sation processes when seeking to understand the dy-
namics, logics and legacies of mega-events. Moreover, 
when analysing the specific impact of events staged 
as far back as 1998, Durao’s paper on Portugal picks 
up a key theme that is present throughout the spe-
cial session: the need to understand local policy per-
spectives in order to counter more macro-level expla-
nations that may assume a unity of purpose among 
the many stakeholders involved in hosting the mega-
event. Moreover, all authors mention the influence of 
former mega-events upon the planning of new ones, 
therefore unearthing a pattern of trans-urban and 
inter-city knowledge and policy transfer at the global 
level. Such transference may be observed across bor-
ders, institutional divisions and traditional distinc-
tions between public and private and that surely de-
serve more academic attention and empirical analysis. 
Fi nally, the link between “exceptionality” and “shock”, 
urban regeneration, security and a new articulation 
between public and private in the reordering of urban 
governance emerge as a crucial analytical thread for 
the analysis of mega-events across Europe, Africa and 
South America.
Together, the papers comprising this special ses-
sion capitalise on the expanding literature on mega-
events and the city, and extend the analysis into new 
temporal, geographical and cultural territories. As 
the mechanisms for the transfer of urban policy and 
the execution of transnational governance develop 
and intensify in relation to the mega-event, analyses 
of the urban impacts of such events across diverse 
settings are set to remain important and urgent for 
many years to come.
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Durante décadas megaeventos esportivos e não 
esportivos têm, permanentemente, se transforma-
do em marcas sobre as geografias locais que os aco-
lhem. Em particular, e desde 1956 e com a primeira 
menção sobre ‘legado’ olímpico em Melbourne, tem 
havido uma conexão explícita entre megaeventos 
e a reconfiguração do meio urbano. Em anos mais 
recentes, megaeventos tornaram-se vinculados a 
uma série de políticas urbanas de longo prazo que 
transcendem o efêmero ‘palco’ do evento real e res-
soam ao longo do tempo e do lugar. Tais políticas 
incluem geralmente aspirações para a ‘regeneração’ 
e uma melhor ‘sustentabilidade’ de uma determina-
da área, a securitização generalizada de geografias 
e toda uma reorganização da governança urbana. 
Quanto a essa última, megaeventos como os Jogos 
Olímpicos e a Copa do Mundo geram uma gama de 
exigências de órgãos internacionais (como o COI e a 
FIFA, respectivamente) que podem colidir com práti-
cas e políticas locais, e miná-las. Ao mesmo tempo, a 
excepcionalidade de tais acontecimentos muitas ve-
zes impele os anfitriões a abrigar modos de gover-
nança globais, móveis e padronizadas. Para compli-
car ainda mais esse cenário, há ainda o filtro dessas 
correntes por configurações, tradições e modos de go-
vernança locais e altamente idiossincráticos. Assim, o 
megaevento fomenta um confronto, muitas vezes dra-
mático, entre ‘global’ e o ‘local’, tendo o meio urbano 
como palco onde essas contestações acontecem.
Como tal, os megaeventos estimulam análises de 
uma série de disciplinas acadêmicas por múltiplos 
níveis de inquérito: desde as constelações de gover-
nança global (inter alia GREGORY, 2010), ao nível 
comparativamente quântico do corpo individual (in-
ter alia BERENTSEN, 2002). O foco temático concen-
tra-se no conceitual, no constitucional e no corpo-
ral. Respectivamente, referem-se a debates sobre o 
que faz de um evento ‘mega’, que tipos de resultados 
são justificáveis, e quais são as implicações sobre o 
indivíduo? Por sua vez, perguntas cruciais surgem 
sobre temas como governança, soberania, seguran-
ça, cidadania, globalização, regeneração e economia 
política: temas que estão no cerne das ciências so-
ciais. Apesar da importância e, em muitos aspectos, 
desgaste dessas questões, o tema dos megaeventos 
tom recebido surpreendentemente pouca atenção 
das ciências sociais, se comparado a anos recentes. 
Ao contrário, a tarefa de contrariar os dogmas do 
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por segurança física e tecnológica – apresenta uma 
especial ressonância. Os parques temáticos de me-
gaeventos podem estar em um lugar, mas eles rara-
mente são deste lugar. Com a tendência recente de 
hospedar megaeventos esportivos em ‘novos’ terri-
tórios e ‘estimular’ novos mercados, como eviden-
ciado pelas decisões recentes da FIFA para sediar 
as Copas do Mundo de 2018 e 2022 na Rússia e no 
Qatar, respectivamente, esses processos estão fada-
dos a se intensificar.
Mais recentemente, a atenção acadêmica para me-
gaeventos, especialmente a variedade esportiva, e 
seus impactos urbanos aumentaram dramaticamen-
te. Aqui, talvez pareça que esse aumento de interes-
se tenha sido ‘estimulado pelos eventos’ em si. Parti-
cularmente importantes a esse respeito têm sido 
as várias análises estimuladas pelas Olimpíadas de 
Sydney em 2000 (inter alia LENSKYJ, 2002), a Copa 
do Mundo de 2006 na Alemanha (EICK, 2011), o 
Campeonato Europeu da UEFA em 2008 (inter alia 
KLAUSER, 2009), os Jogos Olímpicos de Inverno 
em Vancouver em 2010 (BOYLE; HAGGERTY, 2009) 
e os Jogos Olímpicos de Londres em 2012 (inter 
alia POYNTER, 2009; POYNTER; MACRURY, 2009; 
RICHARDS et al., 2010).
Esse interesse centrado no urbano tem tomado 
muitas formas, mas ainda se concentra em torno de 
uma série de temas. Proeminentes entre essa litera-
tura têm sido as análises de marketing da cidade e de 
envolvimento da ‘comunidade’ e legados físicos (no-
tavelmente ROCHE, 2000; LENSKYJ, 2002; PREUSS, 
2004; CASHMAN, 2006; CASHMAN; HUGHES, 1999; 
TOOHEY; VEAL, 2007; GOLD; GOLD, 2007, 2010). Ou-
tros trabalhos centraram-se nas aspirações, aplica-
ções e consequências dos programas de regeneração 
relacionados a megaeventos (CHALKLEY; ESSEX, 1999; 
GARCIA-RAMON; ALBERT, 2000; GOLD; GOLD, 2005; 
GREY; MOONEY, 2011). A aplicação de (muitas vezes 
excepcionais) operações de segurança para o meio 
urbano ligadas a megaeventos também tem recebido 
atenção acadêmica significativa nos últimos tempos. 
Antes dessas exigências recentes, muitas análises re-
lacionadas à segurança em megaeventos concentra-
vam-se em operações específicas em determinadas 
cidades, como os estudos de Munique (ASTON, 1983; 
REEVE, 2001), Los Angeles (CHARTERS, 1983), 
Atlanta (BUNTIN, 2000), Sydney (THOMPSON, 1996; 
SADLIER, 1996) e Salt Lake City (DECKER et al., 2005; 
BELLAVITA, 2007). Outros estudos tentando adotar 
COI e seus semelhantes tem sido proeminentemente 
administrada por críticas perspicazes de jornalistas 
(inter alia JENNINGS, 1992, 1996, 2006). Não obs-
tante, um número de valiosos estudos acadêmicos 
emergiu durante os anos 1990, e começaram a ques-
tionar a relação entre o megaevento e o meio urbano. 
Particularmente notável entre eles estão os estudos 
de Hiller sobre ideologias e intervenções ufanistas 
relacionadas às Olimpíadas, bem como seu impac-
to final sobre cidades-anfitriãs, desde casos bem-
-sucedidos nas propostas para abrigar esses even-
tos, como Calgary em 1988 (HILLER, 1990), a casos 
de insucesso, como a candidatura fracassada da 
Cidade do Cabo para abrigar as Olimpíadas de 2004 
(HILLER, 2000). Durante esse período, outros casos 
trilharam o mesmo caminho de antigas cidades in-
dustriais, perdedoras inequívocas no meio globali-
zado das transformações pós-fordistas, que utiliza-
ram candidaturas para hospedar megaeventos como 
instrumento para o marketing e para propostas de 
renovação urbana (ROCHE, 1994).
A partir das catástrofes política, financeira e de 
segurança dos Jogos Olímpicos de Montreal Moscou 
e Munique, respectivamente, a atenção deslocou-se 
para colher todos os lucros potenciais das experiên-
cias de lazer mercantilizado trazidas por megaeven-
tos. A esse respeito, os Jogos Olímpicos privatizados e 
movidos pelo lucro de Los Angeles, em 1984, são um 
exemplo. Nesse caso, atrair turismo e investimento 
internacional, e, assim, orientar a comercialização 
do lugar na cidade para os consumidores externos, 
tornou-se uma característica definidora do market-
ing do megaevento, e coloca o megaevento urbano 
nos discursos e práticas da ‘cidade empresarial’ de 
Harvey (1989). Tais acontecimentos não ocorre-
ram sem críticas. Trabalhos mais recentes de Roche 
(2000), por exemplo, apontam para a mercantiliza-
ção do parque temático olímpico. Mais tarde, Fussey 
et al. (2011) enfatizam como um marketing de lugar 
tão exógeno convive em tensão com as promessas, 
focadas no local e frequentemente renegadas, de ‘le-
gados’ do megaevento urbano. Com referência à Copa 
do Mundo de 2006, Eick (2011) critica os excessos 
de uma governança urbana neoliberal. Da mesma for-
ma, a crítica de Sorkin (1992) sobre um urbanismo 
moderno tardio como uma variação de um parque 
temático – repleto de simulações comercialmente 
orientadas e inspiradas na Disneylândia, descone-
xões entre geografias espaciais e culturais, e obcecado 
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conceito de ‘excepcionalidade’ de Agamben em rela-
ção ao espaço e ao megaevento. Aqui, uma série de 
temas a serem desenvolvidos é evidente, incluindo 
debates sobre o que se torna ‘permissível’ em relação 
à segurança e à realização de um megaevento e, tam-
bém, as tensões entre excepcionalidade e as formas e 
processos de controle mais rotineiros, operando em 
âmbito local, nacional e transnacional. Esses debates 
também se aplicam aos facilmente prometidos, e mais 
raramente entregues, quixotescos legados de regene-
ração. Um tema relacionado aqui é a maneira com que 
tensões e outras inseguranças pós-11/09 têm servido 
para incorporar cada vez mais ‘segurança’ – repleta 
de sua inevitável dinâmica de inclusão/exclusão – em 
tais aspirações regenerativas.
Em uma adição oportuna para esse crescente ni-
cho acadêmico, esta edição especial da revista urbe 
procura explorar esses acontecimentos e considera 
a realização de megaeventos de diferentes tipos – 
esportivos e não esportivos – e em várias geogra-
fias. Ao fazê-lo, esta edição abrange uma série de 
terrenos conceituais, temáticos e geográficos, e as 
disciplinas de sociologia, planejamento urbano, ge-
ografia humana, estudos culturais e as artes visuais 
são recrutadas para explorar criticamente o megae-
vento na Europa, na África e na América do Sul.
Os trabalhos que compõem esta seção especial 
cobre diversos eventos e de um extenso recorte tem-
poral, da Expo Lisboa 98 e da Euro Copa de Portugal 
em 2004, à Capital Europeia da Cultura em 2007 
(abrigada por Luxemburgo e Sibiu, na Romênia), Copa 
do Mundo da África do Sul em 2010, os próximos 
Jogos Olímpicos de Londres em 2012, e a Copa do 
Mundo e os 31os Jogos Olímpicos no Brasil.
A seção começa com a avaliação de Jon Coaffee e 
Pete Fussey sobre o crescimento da securitização do 
meio urbano como um corolário para se sediar um 
megaevento. Os autores trabalham com a literatura 
existente sobre a securitização do meio urbano, e ar-
gumentam que muitas abordagens sobre ‘proteção e 
segurança’ podem ser aglutinadas sob a rubrica da 
‘resiliência’. Aqui, em meio a um terreno controverso 
e de contínuas mudanças nos arranjos de segurança 
nacional, estratégias de gestão urbana locais e inter-
nacionais aspiram por regimes de proteção e previ-
são. Esses arranjos servem para fundir regeneração 
e segurança e justificam-se sob a excepcionalidade 
(na prática, com características altamente rotiniza-
das) dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.
perspectivas de longo prazo muitas vezes recorrem a 
narrativas descritivas dos dois mais famosos ataques 
terroristas relacionados às Olimpíadas, de Munique 
e Atlanta (inter alia GAMARRA, 2009). Melhores es-
tudos (inter alia SANAN, 1996; THOMPSON, 1999; 
COTTRELL, 2003; ATKINSON; YOUNG, 2008; HINDS; 
VLACHOU, 2007) adotam uma abordagem mais sis-
temática, embora muitas vezes com interpretações 
teóricas e conceituais muito breves. Mais recente-
mente, trabalhos mais críticos começaram a emergir 
(inter alia BOYLE, 2005; BOYLE; HAGGERTY, 2009; 
GIULIANOTTI; KLAUSER, 2009; COAFFEE; FUSSEY, 
2010; BENNETT; HAGGERTY, 2011), procurando apli-
car arcabouços conceituais e teóricos para entender 
a área de segurança em megaeventos, embora esse 
campo seja ainda muito recente.
No geral, o crescente interesse acadêmico em 
abordar os megaeventos e a cidade tem proporcio-
nado base útil para futuras análises e serviu para dar 
mais forma a uma série de temas emergentes. Entre 
eles, há uma série de questões que estão definidas 
para reter importância e um lugar de destaque no 
futuro. Elas incluem o marketing seletivo e o imagi-
nário da cidade empresarial para o público global. 
A maior ênfase em megaeventos como veículo para o 
engrandecimento da comunidade local sugere uma 
tensão inerente a essas agendas focadas externamen-
te e na construção de ideais e identidades olímpicas 
transnacionais. Relacionada a isso está a relação en-
tre governança global, nacional e local. Em particular, 
podem ocorrer contestações significativas à medida 
que agendas internacionais (e não democráticas) co-
mercialmente orientadas são impostas, integradas ou 
desafiadas por configurações locais idiossincráticas. 
Nesse sentido, os acelerados arranjos econômicos ne-
oliberais da Rússia pós-soviética e do Qatar, sedes res-
pectivas das Copas do Mundo de 2018 e 2020, tornam 
esses países altamente receptivos aos elementos ga-
nanciosos da operação da FIFA. Perdedores imóveis 
da globalização – os ‘vagabundos’ de Bauman (1998) 
– em escala nacional e subnacionais estão suscetíveis 
a experiências da ostentação dos megaeventos de 
formas bem diferentes. Sobrepondo essas questões 
estão tensões sobre excepcionalidade e legitimidade 
e sobre efemeridade e legado. Essas questões especí-
ficas são pertinentes a uma série de processos rela-
cionados ao megaevento e protagonizados pelo meio 
urbano. Trabalhos recentes (FRENCH, 2009; FUSSEY; 
COAFFEE, 2011) têm procurado explorar e aplicar o 
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espaço específico, que vinha sendo adiado por anos 
graças aos interesses concorrentes de uma miríade 
de atores públicos e privados envolvidos, finalmente 
tornou-se um sonho realizado, quando a prefeitura 
e o Comitê Olímpico concordaram em construir na 
área a infraestrutura relacionada aos eventos. Uma 
área de 5 milhões de metros quadrados, vítima da 
desindustrialização nos anos 1990, está, portanto, 
prestes a se tornar uma atração turística, um cen-
tro de entretenimento e um bairro residencial de 
alto padrão capazes de atrair investimentos e mais-
-valia. O autor compara esse projeto a uma versão 
do século 21 da ‘máquina de crescimento’. Mais uma 
vez, leis específicas são aprovadas  para permitir as 
modificações regulamentares necessárias, e os ór-
gãos públicos assumem os riscos financeiros espe-
rando que o investimento privado futuro compense 
a operação. Assim, o planejamento urbano é ‘finan-
ciado’ e nasce uma ‘nova institucionalidade’, com 
base em parcerias público-privadas, e uma nova ge-
ometria do poder que minimiza o risco e privatiza a 
governança local.
Partindo de onde o último artigo termina – apon-
tando para a necessidade de se avaliar o impacto 
futuro de megaeventos –, mas voltando no tempo 
para retratar o legado de megaeventos passados e 
tirar lições do seu impacto sobre as configurações 
urbanas e políticas públicas, o texto “Megaeventos 
em Portugal”, de Vitor Durão, compara a Exposição 
Internacional, realizada em Lisboa em 1998, e o 
Campeonato Europeu de Futebol de 2004 realiza-
do em todo o país. O autor enfatiza como o plane-
jamento e a execução de megaeventos são cruciais 
para maximizar seu potencial impacto positivo no 
futuro, e como a chave para transformar eventos 
efêmeros em melhorias permanentes se estabelece 
na capacidade de os atores envolvidos construírem 
o impacto social de longo prazo do evento em sua 
concepção e escaparem do entusiasmo que muitas 
vezes leva a decisões ruins de planejamento. 
Planejamento de longo prazo e conhecimento téc-
nico, no entanto, precisam de flexibilidade, já que 
ambos os casos descritos tentaram evitar os erros 
do passado, mas acabaram cometendo erros finan-
ceiros e de planejamento similares, e juntando-se às 
estatísticas de ‘falhas pós-evento’.
Emilia Palonen foca seu trabalho longe do mun-
do dos esportes, e concentra-se no prêmio de Capital 
Europeia da Cultura como um megaevento. Aqui, ela 
O artigo de Isaac Marrero, “Londres 2012: espa-
ço de exceção”, se utiliza dos Jogos de Londres 2012 
como estudo de caso, mas para explorar como a ‘ex-
cepcionalidade’ de Agamben se configura por meio 
de uma ‘arquitetura legal de exceção’. O argumento 
é construído ao redor dos contratos, regulamentos 
e organismos público-privados que surgem em tor-
no de megaeventos, dos poderes extraordinários 
concedidos a organismos internacionais e da ‘en-
genharia financeira’ que privatiza lucros e socializa 
prejuízos. A excepcionalidade do ‘espaço’ olímpico 
é reforçada pela criminalização de expressões co-
merciais, religiosas ou políticas não sancionadas, 
e a promulgação de uma ‘ilha’ de segurança cerca-
da por uma ‘zona de amortecimento periférica’ em 
que a exceção torna-se normalizada e permanente. 
O megaevento, portanto, legitima um novo regime 
urbano, no qual os cidadãos são reduzidos a parti-
cipantes forçados e visões de ordem relacionadas à 
exceção adentram o tecido da gestão urbana.
Em seu estudo sobre Johanesburgo durante a 
Copa do Mundo de 2010, Pavoni também se apropria 
do tema do excepcional. Observando como “norma-
tive ordering(s) emerge out of the […] extraordinary 
spatio-temporal context of the mega-event”, existe 
uma continuidade perceptível para a rotina urbana, 
mesmo durante esses tempos de excepcionalidade 
aparente. No entanto, essa continuidade não repre-
senta nem linearidade nem homogeneidade. Em vez 
disso, Pavoni apresenta como a multiplicidade da 
cidade acomoda forças e processos complexos que 
se sobrepõem e muitas vezes coexistem na oposição. 
Dado que as cidades não são folhas em branco, e que 
hospedam uma variedade de processos existentes e 
incorporados, megaeventos, portanto, não são sim-
plesmente incluídos nessas configurações, nem tam-
pouco as eliminam. Em vez disso, argumenta Pavoni, 
um processo de ‘ajuste’ dessa multiplicidade se rea-
liza, ‘atmo-rhythms’ da cidade são calibrados de for-
ma a afetar uma forma de harmonia.
Concentrando-se mais no aspecto de regeneração 
urbana do impacto de megaeventos, em “Do sonho 
olímpico ao Projeto Porto Maravilha”, Mauro Castro 
explora o impacto dos próximos megaeventos no 
Brasil, sobre os planos para regenerar a área por-
tuária do Rio de Janeiro. Planos para imitar o ‘efei-
to Guggenheim’ de Bilbao (um comum dispositivo 
legitimador para aspirações regenerativas; ver 
HATHERLEY, 2010) e o ‘modelo Barcelona’ neste 
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merecem mais atenção acadêmica e análise empíri-
ca. Finalmente, a ligação entre a ‘excepcionalidade’ 
e ‘choque’, regeneração urbana, segurança e uma 
nova articulação entre o público e o privado na reor-
denação da governança urbana emergem como uma 
linha de investigação crucial para a análise de me-
gaeventos na Europa, na África e na América do Sul.
Juntos, os artigos que compõem esta seção espe-
cial capitalizam sobre a crescente literatura sobre 
megaeventos e a cidade, e estendem a análise para 
novos territórios temporais, geográficos e culturais. 
Na medida em que os mecanismos para a transferên-
cia de política urbana e a execução de uma governan-
ça transnacional se desenvolvem e se intensificam 
em relação ao megaevento, as análises dos impactos 
urbanos de tais eventos em diversos contextos serão 
importantes e urgentes por muitos anos vindouros.
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como um veículo para transmitir os valores e os ide-
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